























A Preliminary Analysis of Phonetic Realization of Voiced Geminates 
in the Murayama Dialect of Yamagata Japanese
This paper analyzes the acoustic phonetic realization of voiced 
geminates in the Murayama dialect of Yamagata Japanese.Results 
from an elicitation session with an older generation native are 
summarized as below.
　　(1) Many full voiced patterns were observed in closures of 
voiced geminates.
　　(2) The duration length of voiced geminates compared to the 
preceding vowel is shorter than that of Akita Japanese.
　　(3) Phonetic realizations of voiced geminates are not diﬀ erent 
from each other nor from either underlying voiced 
geminates or derived voiced geminates.
These results support a generalization that dialects with voiced 
geminates in Yamato and Sino-Japanese words have stable vocal 
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の音声実現において声帯振動が安定して実現
するという一般化を支持する。
　本稿で対象とした話者は１名であり語彙も
一部に限られているため，まだ分析は予備的
なものになる。また，本稿が行ったような音
響分析だけでなく，知覚実験を行うことが必
要である。その上で，このような閉鎖区間の
音声実現に見られる違いが何によるものかを
明らかにすることで，日本語方言を越えてよ
り言語学的な貢献が大きいものとなるだろう。
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